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Aaron Spencer Fogleman and Robert Hanserd (eds.), Five Hundred African Voices: A Catalog of
Published Accounts by Africans Enslaved in the Transatlantic Slave Trade, 1586-1936
(Philadelphia: American Philosophical Society, 2022).

Catalog number:

121

Name(s) of African providing account:

Un-named young man in Paramaribo

Date account recorded:

1779

Date account first published:

1801

Date of entry creation or last update:

15 September 2021

Source:
P. 295-296 (especially 296) under the date 15 August 1779 within excerpt
(headed “Br. Riemer erzählt von seiner Ankunft und ersten Eindrücken folgendes”) from J. A.
Riemer, Missions-Reise nach Suriname (Zittau and Leipzig, 1801), this excerpt being vol. 2, part
3.1, p. 295-303 of Die Mission der Brüdergemeine in Suriname und Berbice im achtzehnten
Jahrhundert. Eine Missionsgeschichte hauptsächlich in Auszügen aus Briefen und
Originalberichten, edited by Fritz Staehelin. Herrnhut: Verlag C. Kersten in Paramaribo im
Kommission bei der Missionsbuchhandlung in Herrnhut und für den Buchhandel bei der
Unitätsbuchhandlung in Gnadau, 1913-1917.

Comments:
p. 295-96:
Moravian missionary Brother Riemer noted that when he and other missionaries arrived in
Paramaribo on 15 August 1779 they encountered a group of enslaved Africans just taken from a
slave ship who were marched through the streets of the city by sailors. They stopped before the
house of a planter who inspected them like animals. Out of sympathy, they purchased this young
man, who they believed was seventeen or eighteen years old, for 450 Dutch guilders. Soon
thereafter they recorded his story.
Text of Account:
Original German –
p. 296:
“Sein Vater war in Guinea ein angesehener und bemittelter Mann und hatte mehrere
Weiber, wenn schon zwei verstorben waren; unter diesen seine Mutter. Der Vater war ihm und
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seinen Brüder nie sehr gewogen gewesen. Als vollendes die Mutter starb, wuchs die
Gleichgültigkeit gegen sie von Tag zu Tag. Einst gegen Abend hieß [ließ?] der Vater ihm folgen
und ging stumm und mißmuthig mit ihm nach dem Seehafen. Schon ging die Sonne unter, als sie
einige Matrosen am Ufer erblickten, die ein kleines Fahrzeug bei sich hatten. Diese übergaben
seinem Vater einen kleinen mit Tabakspfeifen angefüllten Kasten, ihn aber warfen sie
augenblicklich zur Erde nieder, stopften ihm ein Tuch in den Mund, daß er nicht schreien konnte,
und banden ihm Hände und Füße. Dann warfen sie ihn in ihren Nachen, und brachte ihn auf das
eine starke Strecke davon vor Anker liegende Sklavenhändlerschiff. Auf diesem fand er bereits
seinen Bruder, mit dem er noch zu Mittag gegessen. Derselbe starb au offener See vor Gram.“

English translation (Aaron Spencer Fogleman, 2022)

uncorrected

“In Guinea his father was a well-respected man of means with several wives, of which
two had died, among those his mother. His father had never been well-disposed toward him or
his brother. After his mother died, his father’s lack of interest in them increased daily. One
evening his father followed him and took him quietly and sullenly to the seaport. As the sun went
down, they spied sailors on the bank with a small boat. They gave his father a small chest filled
with tobacco pipes which they threw on the ground. Then they stuffed a rag in his mouth so he
would not cry out and bound his hands and feet. Then they threw him in their boat and took him
to their slave trading ship, which lay at anchor quite a distance away. There he found his brother,
with whom he had eaten his midday meal. His brother died of grief on the open sea.”
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